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vABSTRACT
Most of image forensics researches have mainly focused on detection of
artifacts introduced by a single processing tool. Thus, they have lead in the
development of many specialized algorithms looking for one or more particular
footprints under distinct settings. Naturally, the performance of such algorithms
are not perfect and accordingly the provided output they might be noisy, inaccurate
and only partially correct. Furthermore, in practical scenarios, a forged image is
often the result of utilizing several tools made available by the image-processing
softwares. Therefore, reliable tamper detection requires developing several tools to
deal with various tampering scenarios. Fusion of forgery detection tools based on
Fuzzy Inference System has been used before for addressing this problem. Adjusting
the Membership Functions and defining proper fuzzy rules for getting optimal results
are a time consuming processes. This can be accounted as main disadvantage of Fuzzy
Inference Systems. In this study, a Neuro Fuzzy Inference System for fusion of forgery
detection tools is developed. The Neural Network characteristic of Neuro Fuzzy
Inference Systems provide appropriate tool for automatically adjusting Membership
Functions. Moreover, initial Fuzzy inference system is generated based on fuzzy
clustering techniques. The purposed framework is implemented and validated on a
benchmark image splicing dataset in which three forgery detection tools are fused
based on Adaptive Neuro Fuzzy Inference System. The final outcome of the purposed
method reveals that applying Neuro Fuzzy Inference systems could be a proper
approach for fusion of forgery detection tools. On the best of our knowledge, this is the
first time that Neuro Fuzzy Inference Systems employed for fusion of forgery detection
tools. Therefore, more researches should be conducted to make it more practical and
to increase the effectiveness of methodology.
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ABSTRAK
Kebanyakan imej forensik kajian telah memberi tumpuan kepada pengesanan
artifak yang diperkenalkan oleh alat pemprosesan tunggal. Oleh itu, mereka telah
menerajui pembangunan banyak algoritma khusus mencari satu atau lebih kesan
tertentu di bawah keadaan yang berbeza. Secara semula jadi, pelaksanaan algoritma
tersebut tidak sempurna dan berdasarkan hasil yang diberi ia mungkin kabur, tidak
tepat dan hanya sebahagiannya betul. Tambahan pula, dalam senario praktikal,
kebanyakkan imej palsu adalah hasil daripada menggunakan beberapa alat yang
disediakan oleh perisian pemprosesan imej. Oleh itu, pengesanan pengubahsuaian
yang dipercayai memerlukan beberapa pembangunan alat untuk menangani pelbagai
senario yang diubah suai. Gabungan alat pengesanan pemalsuan berdasarkan
Fuzzy Inference System telah digunakan sebelum ini untuk menangani masalah ini.
Melaraskan Membership Functions dan menentukan hukum fuzzy yang betul untuk
mendapatkan hasil yang optimum adalah proses yang memakan masa. Ini boleh
diambil kira sebagai kelemahan utama Fuzzy Inference System. Dalam kajian ini,
satu Neuro Fuzzy Inference System untuk gabungan alat pengesanan pemalsuan
dibangunkan. Ciri Neural Network daripada Neuro Fuzzy Inference Systems
menyediakan alat yang sesuai secara automatik untuk menyesuaikan Membership
Functions. Selain itu, pada awalnya Fuzzy inference system dihasilkan berdasarkan
teknik fuzzy clustering. Tujuan rangka kerja dilaksanakan dan disahkan berdasarkan
pada imej penanda aras splicing set data di mana tiga alat pengesanan pemalsuan
adalah bergabung berdasarkan Adaptive Neuro Fuzzy Inference System. Hasil dapatan
daripada kaedah yang bertujuan bagi mendedahkan bahawa mengguna pakai Neuro
Fuzzy Inference Systems boleh dijadikan pendekatan yang sesuai untuk gabungan alat
pengesanan pemalsuan. Pada pengetahuan kami, ini adalah kali pertama Neuro Fuzzy
Inference Systems digunakan untuk gabungan alat pengesanan pemalsuan. Oleh itu,
lebih banyak kajian perlu dijalankan untuk menjadikannya lebih praktikal dan untuk
meningkatkan keberkesanan metodologi.
